



　The objective of this study was to verify the stability of Y2O3 partially stabilized zirconia 
(zirconia) sintered at 1,350℃ and 1,450℃ in a simulated oral environment over a long 
period of time.
　After sintering, zirconia was immersed in physiological saline, 1% lactic acid solution, 
and 1% malic acid solution which can be produced in the oral cavity for 3 or 6 months. The 
amount of yttrium released, and transformation from the tetragonal phase to monoclinic 
phase by X–ray diffraction were evaluated.
　Using X–ray diffraction, the monoclinic phase hardly existed for zirconia sintered at 
1,350℃; however, for zirconia sintered at 1,450℃, the monoclinic phase existed.
　The amount of yttrium released was small after exposure to both 1% lactic acid solution 
and 1% malic acid solution for zirconia sintered at 1,350℃. In contrast, it showed a 
maximum relase after exposure for 6 months form zirconia sintered at 1,450℃. Based on 
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after exposure to 1% lactic acid solution and 1% malic acid solution for 3 and 6 months. 
However, there was marked transformation for zirconia sintered at 1,450℃ after exposure 
for 6 months. The frequency of the monoclinic crystal structures increased with the release 
of yttrium, as confirmed by the results of X–ray diffraction and measurement.
　As a result of structural observation, the crystal grain size of zirconia sintered at 1,350℃
was finer than that sintered at 1,450℃.
　It was clarified that zirconia sintered at 1,350℃ was more suitable than that sintered at 
1,450℃ as an implant material.
表 1：実験に使用したジルコニアの成分（メーカ表示）
　　　　　　　　　Composition (wt.%)
ZrO2 Y2O3 Al2O3 other
94.57 5.35 0.07 0.01

































　表 2は生理食塩液， 1%乳酸溶液および 1%
リンゴ酸溶液に浸漬したジルコニアからのイット
リウムの溶出についての測定結果を示す．
　生理食塩液に浸漬した Z135および Z145の 3 ヶ
月と 6 ヶ月後のイットリウムの溶出は0.001～
0.010µg/cm2であり有意差は認められなかった．














生理食塩溶液 1 % 乳酸溶液 1 %リンゴ酸溶液
焼成温度 3ヶ月 6ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
1350℃
0.001 a 0.001 a 0.010 a 0.014 a 0.009 a 0.011 a
（0.000） （0.001） （0.002） （0.003） （0.001） （0.001）
1450℃
0.003 a 0.010 a 0. 587 b 5.997 c 0.430 d 7.430 e











斜晶のピークが認められた（図 2 b）． 3ヶ月と
6ヶ月浸漬後の Z135（図 2 c，e）では変化がな
かったが，Z145（図 2 d，f）の X線回折では，
僅かに単斜晶のピークの増加が見られた .
　Z135と Z145の 1 %乳酸酸溶液浸漬前後のエッ
クス線回折の結果を示す（図 3）．Z135は 3 ヶ月
と 6 ヶ月浸漬した X線回折結果は浸漬前（図
3 a）と同様であり，変化は認められなかった





　Z135と Z145の 1 %リンゴ酸溶液浸漬前後の
エックス線回折の結果を示す（図 4）．Z135は
3 ヶ月と 6ヶ月浸漬した X線回折結果は浸漬前
（図 4 a）と同様であり，変化は認められなかっ















a：Z135─浸漬前，b：Z145─浸漬前，c：Z135─ 3 ヶ月間浸漬，d：Z135─ 6 ヶ月間浸漬，e：Z145─ 3 ヶ月間浸漬，
f：Z145─ 6 ヶ月間浸漬　◆は正方晶の回折ピーク，▼矢印は単斜晶の回折ピークを示す．








































図 3 布田図 3： 1 %乳酸溶液浸漬前後のZ135とZ145のエックス線回折結果
a：Z135─浸漬前，b：Z145─浸漬前，c：Z135─ 3 ヶ月間浸漬，d：Z135─ 6 ヶ月間浸漬，e：Z145─ 3 ヶ月間浸漬，
f：Z145─ 6 ヶ月間浸漬　◆は正方晶の回折ピーク，▼矢印は単斜晶の回折ピークを示す．












図 4 布田図 ４： 1 %リンゴ酸溶液浸漬前後のZ135とZ145のエックス線回折結果
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